












Sur le mode de cognition en français
Yoshitaka HARUKI
Résumé: Y. Nakamura reconnaît deux modes de notre cognition d’un objet (entité ou événement) : dans 
le «mode de cognition par interaction (mode I)», la cognition se fait par interacion corporelle entre nous 
et l’objet, alors que dans le «mode de cognition déplacé (mode D)», on reconnaît un objet en se déplaçant 
en dehors du champ de cognition. L’anglais relève du mode I et, le japonais, du mode D. Le plus souvent 
on considère que le français et l’anglais appartiennent au même groupe de langue. Mais en examinant 
quelques phénomènes de plus près, on s’aperçoit que c’est souvent le mode D qui l’emporte en français. 
Ainsi, le français s’avère-t-il beaucoup plus proche du japonais que l’on n’aurait pu le croire, du point de 

































ままに）この表現を発している」（中村 （2009） p.361）のである。これが Iモード的認知であり，
中村氏はこのような認知のあり方を捉えるためには認知モードという考え方が有効であるとす
る。翻ってフランス語では気温が低くて寒いことを表わす il fait froidと，個人的な身体感覚と























































中村（2009） による両モードを反映する構文的対立（中村 （2009）  p.371）
  Ｉモード言語（日本語） Ｄモード言語（英語） フランス語
・身体的インタラクションにかかわる特徴
a. 人称代名詞： 多様 一定  一定（ただしonや
    çaなどがある）
b. 主観述語： あり なし なし
c. オノマトペ： 多い 少ない 少ない
d. 主体移動表現： 通行可能経路のみ 通行不可能経路も可 通行不可能経路も可
e. 間接受け身： あり なし 類似表現あり
    （se faire, se laisser, 
    se voir）
f. 与格か間接目的語か：与格（利害の与格） 間接目的語（受け手） 利害の与格あり
g. 難易中間構文と
　　　　対応表現： 直接経験表現 特性表現 ともにあり
h. 過去物語中の現在時制： 多い まれ 多い
・R ／ T認知・tr ／ lm認知に関わる特徴
i. 題目か主語か： 題目優先 主語優先 日常語では題目優先
k. 代名詞省略： 多い まれ まれ
l. 語順： SOV SVO SVO
m. R ／ Tか tr ／ lmか： R ／ T tr ／ lm 一部R ／ T
n. be言語かhave言語か： be言語 have言語 have言語


















（2） Ce magasin est très sympa. Si ce que tu as acheté ne te plaît pas, on te rembourse.
































（3） a. Qui est celui-là ?「あいつ（あの人），誰？」
  　who is that-there
  b. ?? Qui est-il ?「彼，誰？」






（4） ― Et toi, tu viens ou tu viens pas ?「で，君，来るのかい来ないのかい？」
 　　and you you come or you come Neg.
 ― Moi, je reste ici. 「僕はここに残るよ」













4  Qui est-ce, celui-là ?のようにcelui-làを状況により，左方または右方に遊離することもできるが，その場合も主語には
指示代名詞のceが用いられる。






















































（6） a. Une ligne à haute tension passe au dessus de chez moi.
  　a line of high-tension pass at-the over of at-the-house me
  　（「高圧線が我が家の上を通っている」）
  b. ??高圧線が我が家の上を走っている。






















は再帰代名詞を伴なう三つの動詞と不定詞による＜ se faire （se laisser, se voir） ＋不定詞＞ とい
う形の構文である。これらの構文は，通常の受動態と違って利害を含意していて，日本語の間
接受け身に近いと言える。先ず faireの場合について見よう。
（7） Je me suis fait mouiller par la pluie.「雨でびしょ濡れになってしまった」
　  I Refl. is done wet（verb） by the rain
（8） Le malade s’est fait greffer un rein.「患者は腎臓を移植してもらった」
　  the patient Refl.-is done transplant a kidney
（9） Il s’est fait voler son sac à la cafétéria.「彼はカフェテリアでバッグを盗まれた」




（10） J’ai été mouillé par la pluie.「雨でびしょ濡れになった」

























（11） Il s'est laissé emporter par une vive émotion.
    he Refl.-is let （P.P.） take-away by a strong emotion
    「彼は強い感情に押し流されるままになった」
（12） Il s’est laissé coiffer au poteau par son adversaire.
    he Refl.-is let （P.P.） pip at-the post by his opponent
    「彼はゴール寸前で競争相手に抜かれてしまった」






（13） Il s’est vu refuser son visa. 「彼はビザの発給を拒否された」
    He Refl.-is seen refuse his visa
（14） L’école X s’est vu barrer l’entrée par des parents en colère.
    the-school X Refl.-is seen block the-entrance by Art.Ind. parents in anger












（15） Hier, on m’a cassé mon feu arrière.「私は昨日，（車の）後部ライトを割られた」
   yesterday someone to-me-has broken my light back
（16） Elle lui a tué sa femme. （Kayne 1977） 「彼女は彼の妻を殺した」









（17） Il m’a encore fait une angine. 「うちの子はまた口狭炎にかかった」




（18） Je me suis cassé la jambe en skiant. 「私はスキーで足を折った」









（19） a. Je me suis lavé les mains.
    b. J’ai lavé mes mains.「私は手を洗った」






（20） Je lui ai lavé les cheveux.「私は彼の髪を洗ってやった」





（21） Ce plat m’est resté sur l’estomac. （Legendre 1989）「あの料理が胃にもたれている」
    that dish to-me-is remained on the-stomac
（22） La tête lui tourne.「頭がくらくらする（目が回る）」












（23） Ce livre s’achète surtout à la gare.「この本は特に駅で買える」












（24） Ce livre se lit avec plaisir.「この本は楽しく読める」











（25） Le champagne se boit frappé.「シャンペンはきりきりに冷やして飲むものです」















（26 ） Quand je conduisais ma fille aînée à l’école, elle me réveillait avec une brosse à cheveux et puis, 
et puis... j’entends un jour mon épouse entrer violemment dans ma chambre, ouvrir les volets en 




   Ensuite, il y eut en moi la loi du silence. （Gwenaëlle Aubry, Personne）






















した認知を表わす構文である。フランス語は基本的には tr ／ lm型ではあるが，話し言葉では
左方遊離が多用されて，題目優先とも言える構造が好まれる。
（27） Ce film je ne l’ai pas encore vu. 「その／あの映画，まだ見てへんねん」
    that film I Neg. it-have Neg. yet seen
（28） Moi mon frère, il s’est marié avec une Laotienne. 
    me my brother he Refl.-is married with a Laotin











（29） J’ai mon père qui est malade. 「（私は）父が病気なんです」
   I-have my father who is ill
（30） J’ai la tête qui tourne.「頭がくらくらする／目が回る」















自然現象だけでなく実際には人が関わる事態も （31） （32） のように，現象として表わすことも
できる点や，やはり事態を現象化して表わす （33） （34） のような非人称構文や非人称受け身が
存在する点からは，「なる」型言語的な性格も持っていると言える17。
（31） La branche s’est cassée sous la neige.「雪の重みで枝が折れた」
   the branch Refl.-is broken under the snow
（32） Cette ville s’est vite agrandie.「この街は急速に大きくなった」



















（33） Ce projet de loi se discute en ce moment.「この法案は現在審議されている」
　　this project of law Refl. discuss in this moment
（34） La décision s’est prise hier soir.(Zribi-Herz)「決定は昨夜くだされた」










（35） a.??Cette photo s’est prise vendredi.「この写真は金曜日に撮られた」
　　　   this photo Refl.-is taken Friday
    b. La prise de vue s’est faite vendredi.「撮影は金曜日に行なわれた」
        the take of view Refl.-is done Friday
明らかに人間が介在する事態を表わす他動詞を再帰構文自発用法で用いることに対する制約












（36） Il y brûlait des maisons. 「そこでは家が燃えていた」
    it there was burning some houses
（37） L’année prochaine il sera construit un pont. （Ruwet 1981）
    the-year following it will-be constructed a bridge













（38） a *Il mangeait trois étudiants.「三人の学生が食事をしていた」
 　    It was-eating three sutdents






20 たとえば，*Il est arrivé un paysan en tirant un chariot.「荷車を引きながら一人の農夫がやってきた」のように意味上の
主語を動作主として取るジェロンディフは許容されない。





（39） Il lui pousse de la barbe.「彼にはひげが生えてきた」







（40） a ?Beaucoup de vin se boira ce soir.
         a lot of wine Refl. will-drink this evening
    b. Il se boira beaucoup de vin ce soir.「今夜は多くのワインが飲まれることだろう」
　　　 it Refl. will-drink a lot of wine this evening
　（37）に対しても（41）のように自発用法の非人称構文が可能である。
（37） L’année prochaine il sera construit un pont. （Ruwet 1981）
（41） L’année prochaine il se construira un pont. （Ruwet 1981）
   the-year following it Refl. will-construct a bridge
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